





An Introduction to Real Estate Trading Law from Viewpoint of Sociology  














I　study the Real Estate Trading Law from the viewpoint of not traditional jurisprudence 
but Sociology of Law or Law and Economics.
　　Particularly I focus on Law and Economics, specially in terms of institution theory, 
that is called neoinstitutional economics, for example, informational asymmetries, transac-
tion costs, agency, and incomplete contract theories.
　　And then I study the Real Estate Trading Law by the method of the recent neoclassi-
cal economics, especially efficient breach theory, from the viewpoint of efficiency and 
wealth maximization.
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との差額 100万円が第 1の買主から売主が得られる利益である。同様に、第 2の買主の
当該不動産に対する評価つまり留保価格を 1,500万円とすると、第 2の買主の第 2の売



































　本稿のケースのように、第 1の買主が目的不動産を 1,100万円と評価し、第 2の買主
がそれを 1,500万円と評価している場合には、売主の契約違反により資源配分の効率性は
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